





The attitude of adolescents with hematological
and oncological disorders toward decisions
made with parents and health care practitioners
in shared decision making (SDM)
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本研究は､ 青年の意思決定の参加を支援する看護介入を開発することを目指して､ 血液・腫瘍疾患を持つ青年が親と
医療者と行うShares Decision Making (SDM) を明らかにすることを目的とした｡ 研究の分析は､ 修正版Grounded Theory




構え】とは､ 青年が､ 親と相対し医療者とかかわり合う中で≪親と向き合う姿勢≫をつくり､ 決定に対してどのように
向き合うか≪決定に臨む姿勢≫を築き､ 将来を見通してこれから行う決定を思い描いて､ ≪自分の成り行きを見据えた
心の準備≫を行い､ 決定を行う気持ちを固めていくことであった｡ 青年と親が､ 今まで築いてきた関係性を理解し尊重
していき､ SDMの本質である決定の構えを創りだすことができるような看護介入を検討する必要性が示唆された｡
	
This study aimed to clarify shared decision making by adolescents with hematological and oncological
disorders achieved with their parents, physicians, and nurses. The study was based on the concept of Shared
Decision Making (SDM). If adopted as an approach for children, SDM can be useful and profitable for child
health care. A total of 35 individuals including 14 adolescents with hematological and oncological disorders
(age range, 12-20 years) and their mothers, three doctors, and four certified nurse specialists (CNS) in
child health nursing provided consent to participate in this qualitative descriptive study. Data were
collected by interviews with the adolescents. The Modified Grounded Theory Approach (M-GTA) was used to
clarify SDM by adolescents. Analysis of interview contents revealed that SDM involved the core category:
[attitude to position oneself as the primary decision maker through relationships with parents and health
care practitioners]. This implied that strengthening intentions to decide involved developing <<a posture of
facing one's parents>> while maintaining relationships with health care practitioners, <<a posture of
approaching the decision>> in considering how to face their own decisions, and <<emotional preparation
focused on the future of one's own situation>> in looking into the future and visualizing their decisions
that they intend to actualize. These findings suggest the need for nursing interventions that help
adolescents and their parents continue to understand and respect the relationship they have built together,
and develop the attitude toward decision making essential for SDM.
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の危険性､ ②各種臓器障害､ ③次世代 (生殖)
























意思決定｣ の現象を捉える上で, ｢ Shared
Decision Making｣ の概念が参考になると考え､





































分析には､ 修正版Grounded Theory Approach











































(12歳～20歳) とその親 (母親) 14ケース (28名)
と､ 医師３名 (５ケース)､ 小児看護専門看護師
４名(８ケース)､ 計35名に研究参加の同意を得
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以下､ カテゴリーは≪ ≫､ 概念は＜ ＞､



































































ああ､ 治るんだと思って､ 結構､ そういう意味
ではポジティブに考えられてたのかなって (笑)｡


































































揶揄されて､ すごい悔しいし｡｣ ｢(親は) 話聞い

















































し (笑)､ で､ 出たくないよって言ったら別にい
いよだったし｡ (親は) 出るって言ったら､ 大丈









普通で｡ 逆に､ 元に戻す時が､ しんどかったく




ていうか､ そういう感じ｣ ｢多分今でも､ 続いて
ても続けていると思う｡ 時間が流れるのと同じ










も捉えていた｡ 青年は､ ｢他の家みたいに､ 親が
口出しする家もあるけど､ 私は言わないからと
は (親が言っていた)｡ ‥ (親からそう言われる
のは) まあ､ ありがたい (笑)｡ 結構､ 言われて



















































ると捉えていた｡ 青年は､ ｢(退院時) ほっぺと
か､ ステロイドとかで全部ふっくらしちゃって｡





ら､ あんまり (外見のことを) 言う人はいなかっ

























や就労､ 生計､ 結婚や妊孕性などについて､ こ
れから自分がどう取り組み､ 親や医療者にどの
ようにかかわってもらうのか等､ しっかり考え

















した (笑)｡｣ と語り､ 自分はこれからどう取り
組み､ 医療にはどのように貢献できるのか､ 将
来の自分の進む道を思い描いていた｡ また青年






















た (笑)｡ ‥ (言われたときそのようにしようと
は) いやあ全然思わんかった｡ もう行かないと､
本当に成績やばいから｡ (医療者に言われたとき
は) うん､ 具合が悪かったらーって (答えた)｡
(親には) 今日出来るからやるからって (伝えた)｡
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再考し (Doukkali, et al.,2013)､ 親や親しい
人､ 学校の先生など大切な人の存在は力の源と
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